


































　　Post Office savings scheme for ordinary people is launched
　　In the debate that led to the introduction of the Post Office Savings Bank, the 
Chancellor of the Exchequer, William Gladstone, stated that the Post Office, 
which contained almost 3,000 money-order offices, would offer a convenient 
way of encouraging small sums to accumulate in secure accounts. This 
initiative accorded with the Liberals’ policy of encouraging habits of thrift 



















































　今回使用する、一次史料として、Hansard’s Parliamentary Debates The 






Third Series, vol. 72, 73, 74, 162を用いた。特に1971年版を用い、今後は、






















（5）  神川信彦（1967）『グラッドストン 上　政治における使命感』潮新書15、潮出版社、225
頁












　・the Post Office Department （英国の）逓信省　→郵政省
　・the Postmaster General （英国の）逓信大臣→郵政大臣
　・a post-office saving bank 郵便貯金銀行
　・post-office order （英国）（受取人指定の）郵便為替
　・money order office 郵便為替事務所
　・other savings banks 他の貯蓄銀行
　・the existing savings banks 既存貯蓄銀行
２．「郵便貯金法」各翻訳
　　Publisher: HANSARD’S PARLIAMENTARY DEBATES: Third Series vol. 162, 
pp. 264‒266
　　Date of Debate: April/8/1861, Commons
　　Date of Publication: 1861 reprinted in 1971 Third Series 郵便貯金法は全部
同一、以下省略










　　Debater: Mr. Slaney（12）, p. 266














　　Date of Debate: April/8/1861, Commons







　　Date of Debate: April/8/1861, Commons








（13） デント氏、Mr. Dent, Charles Calmady（1793‒1872）、海軍にも在籍する。






























（15） エアトン氏、Mr. Ayrton, William Scrope（1804‒1885）、地方の破産裁判所の長官も歴任。
－88－
国研紀要151（2018.2）
　　Date of Debate: April/8/1861, Commons





投資の目的で使われるべきでなく、意思法第４条（the Act of Will. Ⅳ）
から生ずる実用可能な結果であるべきであり、下院の議論の中でも繰
り返し、強く非難されてきた。国債縮小委員会（the Commissioners for 


















　　Date of Debate: April/22/1861, Lords second reading




　　Debater: Lord Stanley of Alderley（17）




















　　Date of Debate: April/22/1861, Lords




（17） スタンリー・オブ・オールダリー卿、Edward John Stanley, 2nd Baron Stanley of Alderley
（1802‒1869）、1848年から1850年間は、エディベリー卿として知られたイギリスの政治家。
彼は、1861年郵便貯金法の成立にも貢献した。




















　　Date of Debate: April/25/1861, Lords
























　　Date of Debate: April/29/1861, Lords






　　Date of Debate: May/17/1861, Lords





（19） モンテグル卿、1st Baron Monteagle of Brandon（1790‒1866）、アイルランド・リメリック
生まれ、蔵相等も歴任する。















































　　Publisher: Hansard’s Parliamentary Debates Third Series Vol. 72, p. 232, 233
　　Date of Debate: Feb./5/1844, Commons




























　　Publisher: vol. 72, p. 237, 238























　　Publisher: vol. 72, p. 241












　　Publisher: vol. 72, p. 243, 244






























　　Publisher: vol. 72, p. 247, 248




























　　Publisher: vol. 72, p. 252
　　Date of Debate: Feb./5/1844, Commons










　　Publisher: vol. 72, p. 253
　　Date of Debate: Feb./5/1844, Commons
















　　Publisher: vol. 73, p. 516
　　Date of Debate: Mar./4/1844, Railway Committees, Commons
　　Debater: Mr. Gladstone



























　　Publisher: vol. 73, p. 720‒721







　　Publisher: vol. 73, p. 1060, 1061











（33） ヒンドリー氏、Mr. Hindley（1800‒1857）、1825年、Peace Societyの会長となる。1840年７
月13日の The sessional Papersには、若き日のグラッドストンとともに署名あり。












　　Publisher: vol. 73, p. 1061
　　Date of Debate: Mar./15/1844, Lords
　　Debater: The Duke of Wellington（36）
　　　ウェリントン公爵（The Duke of Wellington）は、全議題は、大衆に
より多くのサービスを与える手段を調査する事が考慮されていると述
べた。
　　Publisher: vol. 73, p. 1070, 1071



















　　Publisher: vol. 74, p. 537‒538
　　Date of Debate: May/2/1844, Lords


















　　Publisher: vol. 74, p. 539, 540
　　Date of Debate: May/2/1844, Lords
　　Debater: The Duke of Wellington, The Marquess of Lansdowne（38）
（37） ホリーヘッド、Holyhead、イングランドのほぼ最西端に位置し、その港からアイルランド
のダブリンへは約100kmの最短距離に位置する。






















　　Publisher: vol. 74, p. 789‒790
　　Date of Debate: May/7/1844, Lords
　　Debater: The Earl of Dalhousie（40）




















　　Publisher: vol. 74, p. 983‒984
　　Date of Debate: May/13/1844, Lords











　　Publisher: vol. 74, p. 1325‒1326





















　　Publisher: vol. 74, p. 1327, 1328
　　Date of Debate: May/20/1844, Commons
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